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Purpose: The purpose of this study is to clarify the differences of mental mood state using POMS 
questionnaire associate with habitual exercise or not in the collegiate students.
Methods: 32 collegiate students were participated in this study. Subjects were divided into two 
groups, 16 students were (13 male 3 female) habitual exercise group (HE), they belonged to some 
sports club, ex; Soccer or Basketball, at least 10 years from the elementary school), and 16 students 
(6 male 10 female) were not belonged to sports club, non-exercise group (NE) from elementary 
school. The POMS (Profile of Mood State) questionnaire was completed by all subjects.
Results: Physical characteristics were no significantly differences in the two groups (height; 
171.2±1.5, 164.3±1.3 cm, body weight; 64.8±1.6, 56.3±1.7, between HE and NE). But, T-score 
in the POMS were Tension-Anxiety: (T-A) 50.5±2.2, 52.4±2.8, Depression-Dejection: (D-D) 
50.6±2.0, 57.3±3.4 (p < 0.05), Anger-Hostility: (A-H) 49.7±1.7, 50.7±2.7, Vigor: (V) 53.9±2.5, 
52.5±3.1, Fatigue: (F) 50.3±2.3, 52.7±3.1, and Confusion: (C) 48.5±2.4, 56.1±3.8 (p<0.05).
Conclusion: These results suggest that habitual exercise from elementary school may decrease 
Depression-Dejection and Confusion in the collegiate students.















































1, 対象：対象は 18 歳から 23 歳までの大学生男女 32 名とした。そのうち過去の運動歴の
調査から，小学校，中学校，高等学校および大学の現在において，何らかの運動部に所属
し継続して同一の運動を行い，現在も週 5日以上，1回 2時間以上の練習を行っている学
生 16 名（男子 13 名，女子 3名）を運動群とした。運動群 16 名の主な内訳は，13 名（男
子 12 名，女子 1名）がサッカー，3名（男子 1名，女子 2名）がバスケットボールを行っ
ていた。
一方，小学校から現在に至るまで運動部への所属経験がなく，現在も特に定期的な運動
を行っていない学生 16 名（男子 6名，女子 10 名）を非運動群とした。運動群および非運






歴を記入させた。心理状態の測定には，POMSを用いた。POMSとは，Proﬁle of Mood 
Stateであり，McNair et al らにより人間の情動を気分や感情，情緒といった主観的側面
からアプローチすることを目的に 1950 年代後半に米国で開発されたものである（22）。主に
アメリカの心理学会などにおいて用いられており「Tension-Anxiety: T-A （緊張―不安）」
「Depression-Dejection: D-D （抑うつ―落ち込み）」「Anger-Hostility: A-H （怒り―敵意）」











POMSアンケートにより得られた T-スコアは以下のとおりである。図 1から 6に示す
ように，運動群と非運動群において，緊張－不安 50.5 ± 2.2, 52.4 ± 2.8，抑うつ－落込
み 50.6 ± 2.0, 57.3 ± 3.4 （p < 0.05），怒り－敵意 49.7 ± 1.7, 50.7 ± 2.7，活気 53.9 ± 2.5, 




















おいて有意な差がみられた （p < 0.05）。このことは，一般に運動（身体活動）が心理的
















































































群 16 名に対して，心理アンケート調査 POMSを用いて測定した結果以下のことが明らか
となった。
1，	 	「抑うつ―落ち込み」において，運動群は非運動群に比べて有意に低い値を示した。
（50.6 ± 2.0, 57.3 ± 3.4; p<0.05）
2，  「混乱」において，運動群は非運動群に比べて有意に低い値を示した。（48.5 ± 2.4, 
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